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Abstract   Since HYOGOKEN-NANBU Earthquake in 1995, a large number of researches on the 
seismic performance of steel bridge pier have been carried out. However, there is very few 
research for the repair method of the steel bridge pier that has been damaged in earthquake. The 
research on how to repair severely damaged steel bridge pier has been conducted by the authors, 
but the repair effect for the steel bridge pier that suffered minor damage has not been revealed. 
In this study, the repairing effect of filling concrete for circular steel bridge piers which have 
different degrees of damage is to be verified. First, four damage levels were assumed from 
general load-deflection relationship. Static cyclic loading tests until reaching their 
predetermined damage levels were conducted. After filling the concrete inside the specimens, 
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から 254mm(0.5D)と 508mm(1.0D)の 2種類を用意した．
表中の降伏応力σyおよびヤング率Eは材料試験の結果で














(a) 側面図 (b) 断面図  













































































傷レベル毎に 1.0Dと 0.5Dを各 1体とする．表-2.2およ
び表-2.3 に各供試体のコンクリート充填高さとコンクリ
ート圧縮強度および材齢を示す．充填したコンクリート

















CL2-CF0.5D-S 0.5D 16.9 48 
CL2-CF1.0D-S 1.0D 16.5 50 
3 
CL3-CF0.5D-S 0.5D 17.9 59 
CL3-CF1.0D-S 1.0D 17.3 57 
4 
CL4-CF0.5D-S 0.5D 18.1 52 
CL4-CF1.0D-S 1.0D 17.2 55 
 












CL2-CF0.5D-U 0.5D 20.2 61 
CL2-CF1.0D-U 1.0D 19.1 63 
3 
CL3-CF0.5D-U 0.5D 18.2 65 
CL3-CF1.0D-U 1.0D 21.0 84 
4 
CL4-CF0.5D-U 0.5D 21.7 89 
CL4-CF1.0D-U 1.0D 21.8 93 
 
表-2.1 新品時供試体諸元 
  Uシリーズ Sシリーズ 
鋼種 STK400 
載荷点高さ h (mm) 2115 
外形 D (mm) 508  
板厚 t (mm) 6.36 6.35 
ダイアフラム 無し 有り 
ダイアフラム設置高さ 
 a (mm) 
― 254 or 508 
ダイアフラム幅 bd (mm) ― 50.0 
ダイアフラム板厚 td (mm) ― 9.0 
降伏応力 σy (N/mm2) 342 325  
ヤング率 E (kN/mm2) 207  206 
径厚比パラメータ Rt 0.109  0.104 
細長比パラメータ λ� 0.309  0.302 
降伏変位 δy (mm) 8.09  7.73 
降伏荷重 Hy (kN) 167  159 























































P αα                                (2) 
















































































































































(a) 損傷タイプ A（CL2-CF0.5D-S） 
 図-3.3 実験後の供試体損傷状況 
(b) 損傷タイプ B（CL3-CF1.0D-S） 
 




















































3，4 の充填高さが 0.5D でも見られた．一方，図-3.4(d)






























































































































(a) CL2-CF0.5D-U (b) CL3-CF0.5D-U 
図-3.4 水平荷重-水平変位履歴曲線（Uシリーズ） 
(C) CL4-CF0.5D-U 



















高さ 0.5Dの供試体 (CL2-CF0.5D-U) では，新品時とほぼ
同様な曲線となり，その他の供試体では，新品時に対し
て最大水平荷重が 10%以上高くなる結果となった． 



















































































































































(a) CL2-CF0.5D-S (b) CL3-CF0.5D-S 
図-3.5 水平荷重-水平変位履歴曲線（Sシリーズ） 
(C) CL4-CF0.5D-S 


























一方，CL3-CF0.5D-U は 21%，CL4-CF0.5D-U は 29%，
CL4-CF1.0D-U は 28%減少している．S シリーズでは，







































































CL2-CF0.5D-U 1.50* 1.60 1.07 
CL2-CF1.0D-U 1.50* 1.74 1.16 
CL3-CF0.5D-U 1.54 1.21 0.79 
CL3-CF1.0D-U 1.42 1.55 1.09 
CL4-CF0.5D-U 1.50 1.07 0.71 
CL4-CF1.0D-U 1.52 1.09 0.72 
CL2-CF0.5D-S 1.62* 1.81 1.12 
CL2-CF1.0D-S 1.62* 2.07 1.28 
CL3-CF0.5D-S 1.62 1.84 1.14 
CL3-CF1.0D-S 1.62 1.99 1.23 
CL4-CF0.5D-S 1.62 1.57 0.97 
































































供試体名 新品時 修復後 修復後／新品時 
CL2-CF0.5D-U 3.54*  3.46  0.98  
CL2-CF1.0D-U 3.54*  5.16  1.46  
CL3-CF0.5D-U 3.28  3.19  0.97  
CL3-CF1.0D-U 3.10  4.05  1.31  
CL4-CF0.5D-U 3.27**  3.25  1.00  
CL4-CF1.0D-U 3.27  5.66  1.73  
CL2-CF0.5D-S 3.37*  4.32  1.28  
CL2-CF1.0D-S 3.37*  6.24  1.85  
CL3-CF0.5D-S 3.32  5.37  1.62  
CL3-CF1.0D-S 3.40  9.24  2.72  
CL4-CF0.5D-S 3.34  6.40  1.92  













CL2-CF0.5D-U 0.96  1.02  
CL2-CF1.0D-U 0.94  1.00  
CL3-CF0.5D-U 0.87  0.95  
CL3-CF1.0D-U 0.83  1.05  
CL4-CF0.5D-U 0.59**  0.84**  
CL4-CF1.0D-U 0.59  0.76  
CL2-CF0.5D-S 0.94  0.96  
CL2-CF1.0D-S 0.92  1.00  
CL3-CF0.5D-S 0.85  0.93  
CL3-CF1.0D-S 0.83  0.98  
CL4-CF0.5D-S 0.69  0.79  
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